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Summary: Soares ECS, Lucena MR, Ribeiro RC, Rocha LL, Vilas Boas WW – Remifentanil as Analgesia for Labor.
Background and objectives: The neuraxial techniques currently represent the most effective methods for pain control during labor and 
the epidural block using ultradiluted anesthetic solutions is considered the gold standard promoting adequate pain relief with minimum side 
effects. In some situations however the use of these techniques is limited by the existence of maternal contraindications, or structural or 
material obstacles. In these cases, the alternatives are still precarious and scarce offering little optimistic results and of dubious effective-
ness.
Content: This article presents through a literature review the available information on the use of remifentanil as an alternative technique for anal-
gesia during labor discussing aspects of pharmacokinetics, analgesia efficacy, maternal satisfaction and maternal/fetal side effects.
Conclusions: The initial data show that remifentanil is a promising option to be employed in situations where the parturient cannot or does not 
want to receive the neuraxial analgesia.
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INTRODUCTION
The neuraxial techniques currently represent the most effec-
tive methods for pain control during labor 1 and the epidural 
anesthesia using ultradiluted anesthetic solutions is consi-
dered the gold standard promoting adequate pain relief with 
minimal side effects 2. These techniques however do not 
apply to all obstetric patients 1,3,4. In some cases, they are 
impossible to be used due to absolute or relative maternal 
contraindications or by the unavailability of structure, material 
or adequate number of professionals trained at the institu-
tion. In addition to all these questions, there is the fact that 
the neuraxial techniques are not risk-free 5. Important compli-
cations such as lumbar pain, post-dural puncture headache 
and neurological damage can appear due to the use of the 
technique, the medications and the materials employed. Im-
mediate complications caused by the inadvertent injection of 
anesthetic solutions in the subarachnoid, subdural and intra-
vascular space can also occur at low incidences, but not ne-
gligible (1:2,900, 1:4,200 and 1:5,000, respectively) 5. Such 
complications must not, in practice, represent a limitation to 
the use of neuraxial techniques, but in some situations they 
generate anxiety or even refusal on the part of the patient to 
accept the procedure.
In cases where it is not possible to perform the neuraxial 
analgesia the therapeutic options are scarce and precarious 
and are usually restricted to systemic analgesia with opioids 
or inhaled anesthetics (using mainly nitrous oxide). Such te-
chniques however offer little optimistic results and some pu-
blications have raised serious doubts regarding its analgesic 
effectiveness 6-8. Therefore, the development of an alternative 
technique to the neuraxial block for use during labor has been 
much sought after. This article aimed at assessing based on a 
literature review the role of remifentanil as an option for situa-
tions where the parturient cannot or does not want to receive 
the neuraxial analgesia.
Use of opioids in labor analgesia
The association between obstetric anesthesia and opioids 
throughout time has not been an easy one. The reports of 
sedation, nausea, vomiting, delayed gastric emptying and 
respiratory depression (in both the mother and the newborn) 
combined with a doubtful analgesic effectiveness has limited 
its use during labor 4. An ideal intravenous opioid should result 
in adequate analgesia without interfering with the pattern of 
uterine contractions, fetal cardiography and its effect on the 
respiratory pattern of mother and fetus should be minimal so 
that the administration could be maintained until the end of the 
expulsion phase 4. 
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Among the currently employed opioids the meperidi-
ne is the most commonly used and studied. Most studies 
have shown that meperidine results in a certain degree of 
analgesia, but with inconsistent or insufficient response in 
a large number of cases, leading some authors to suggest 
that it acts more like a sedative than an analgesic agent 7,9. 
The prolonged fetal depression associated with its use is a 
well-documented effect. It is caused by the drug’s prolon-
ged half-life (2.5 to 3 hours in the mother and 18 to 23 hours 
in the neonate) and the accumulation of active metaboli-
tes. Normeperidine, for instance, has a half-life of 60 hours 
and can be responsible for persistent neonatal respiratory 
depression for up to 3 to 5 days after the birth, even after 
low doses of meperidine 7. In addition to these problems, 
meperidine affects the maternal gastric motility, modifies 
the cardiotocography and is related to fetal acidosis at the 
analysis of umbilical cord blood 10.
Fentanyl, a highly liposoluble opioid with high protein-
binding capacity and 800 times more potent than meperidi-
ne, presents better analgesia performance with a peak of 
action 3 to 4 minutes after the infusion in bolus. However, 
fentanyl presents several adverse effects in the neonate, 
with a high incidence of naloxone at birth, low neurobeha-
vioral scores up to 7 days after birth and an adverse dose-
dependent impact on the capacity to breastfeed soon after 
the birth 7. The use of alfentanyl has also been assessed 
and the drug has shown worse analgesia results when 
compared to fentanyl, with lower neurobehavioral scores 
than the patients that received meperidine 7. Sufentanyl is 
largely used in neuraxial analgesia with good results, but 
its venous use is very limited due to the potential effects 
of placental deposition and respiratory depression in the 
newborn 7.
Therefore, none of the traditionally used and studied 
opioids presents the efficacy and pharmacokinetic profile 
that make them the ideal opioid for use during labor. Re-
mifentanil, introduced in the market in the beginning of the 
1990s, represents an actual possibility in the development 
of this alternative. For more than one decade, the proper-
ties of remifentanil have been explored in studies of sur-
gical anesthesia, sedation and postoperative analgesia in 
non-obstetric populations 11. Its use in obstetric anesthe-
sia was only started in 1998, when a study established the 
pharmacokinetic profile of the drug in pregnant patients and 
neonates 12. After this study, a series of case reports and 
clinical trials were performed and showed the potential of 




Remifentanil is a synthetic opioid chemically related to fen-
tanyl, which presents unique characteristics due to the pre-
sence of ester-type radicals in its chemical structure. It is a 
μ selective agonist, with pKa = 7.07 (weak base), little lipo-
soluble and high protein-binding capacity (±70%, mainly to 
alpha-1 acid glycoprotein) 13. It is a fast-action drug (± 60 
seconds) and it is metabolized through hydrolysis by non-
specific plasma and tissue esterases, which results in rapid 
metabolism and ultra-short action (half-life sensitive to the 
context of 3 to 5 minutes) and prevents the accumulation 
of the drug after prolonged administration 13,14. Its metabo-
lites, all inactive, are eliminated in the urine and it is anta-
gonized by naloxone 14. Remifentanil crosses the placental 
barrier, but it is rapidly redistributed and metabolized by 
the neonate, who already has sufficient plasma and tissue 
esterases for its degradation 12,14. The concentration ratio 
of remifentanil in the umbilical cord/uterine artery is 0.88, 
showing that there is a fast exchange of maternal blood 
to the fetus, whereas the concentration ratios in umbilical 
artery and umbilical vein is 0.29, suggesting significant me-
tabolization and redistribution 4,14. The clearance of remi-
fentanil in pregnant patients seems to be two-fold higher 
than in non-pregnant patients, showing that the physiolo-
gical alterations of pregnancy might be responsible for this 
difference due to the change in the volume of distribution, 
lower concentration of plasma proteins and increased non-
specific esterase activity 4,10,12.
The administration of remifentanil is simple, being neces-
sary to obtain a venous access and a continuous-infusion 
pump with IV-drip support and compatible syringes.
The main adverse effects observed in pregnant patients 
were nausea, vomiting, pruritus, sedation and respiratory de-
pression 2,4,9-11,14-18.
The incidence of nausea and vomiting was variable being 
as high as 48% in one of the studies 4,9. However, as these 
symptoms occur rather often during labor even without any 
analgesia it is necessary to estimate and distinguish the in-
cidence directly associated with the use of opioids 2,4,9. The 
association between the increase in the incidence of nausea 
and the use of remifentanil in the analgesia for labor was 
not statistically significant in previously published studies 
2,14-17
. In a randomized, controlled and double-blind study 
comparing remifentanil and epidural analgesia controlled by 
the patient the presence of nausea was observed in some 
patients before the start of the analgesic technique and the 
final results showed that, differently from what was expec-
ted, the incidence of nausea decreased after the start of the 
analgesia in the group that received remifentanil 2.
Some studies have shown the occurrence of pruritus, nor-
mally of mild to moderate intensity and without report of the 
need for treatment 9,14. There has been a report on the use 
of the drug in a patient that presented pruritus secondary to 
gestational cholestasis and in this case there was no increase 
in the symptom after the opioid was administered 14. A prelimi-
nary study using patient-controlled analgesia (PCA) with remi-
fentanil reported a patient with generalized pruritus, in whom 
the drug was discontinued 14.
Sedation has been described in several cases, but it is 
always mild and rarely associated with apnea 4,10. There 
have been very few reports of excessive sedation with the 
need for assisted ventilation 18,19. Practically all studies that 
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have been published showed episodes of alteration in the 
respiratory pattern and desaturation (without apnea and 
with SpO2 values > 90%). These effects, however, were 
transient and easily corrected with the use of supplemen-
tary nasal oxygen and decrease in the dose used 10. Due 
to such reports, however, remifentanil must be used in pa-
tients who are under constant follow-up and continuous 
monitoring of oxygen saturation and the professional must 
have at his/her disposal a supplementary source of oxygen 
for use in nasal catheter or facial mask and adequate equi-
pment for assisted ventilation and resuscitation 2,4,10,11,14-
17
.
There has been no evidence of hemodynamic instability 
with the use of remifentanil 14. The development of acute to-
lerance has been observed with several opioids. However, 
studies in volunteers and observation of patients in intensive 
care maintained with a continuous infusion of remifentanil (to 
aid mechanical ventilation) have not shown the occurrence of 
acute tolerance 20,21.
Some authors studied the effects of the different opioids 
(including remifentanil) and local anesthetics in the isolated 
uterine muscle of pregnant rats 10. The results showed that 
these two groups of medications reduce the contractility of the 
uterine muscle fiber. Such medications, when used through 
epidural or spinal anesthesia, do not reach sufficient plasma 
concentrations to induce the effects described above, but 
when they are used intravenously, they can reach the con-
centrations used in the experiments 10. However, there have 
been no clinical studies that showed in vivo results that were 
similar to the ones observed in vitro.
There has been no association between the infusion of 
remifentanil and any deterioration in cardiotocography that 
would indicate intervention or investigation, as well as in 
the fetal blood samples. A transient variability in the tracing 
has been noticed, but these effects are much less frequent 
than the ones observed with the systemic administration of 
other opioids 2,11,14,15. The Apgar scores and blood pH of 
the umbilical cord did not present abnormal results 2,9,12,14. 
None of the studies in analgesia demonstrated the need 
for neonatal use of naloxone or an unexpectedly low Apgar 
score (without other reasons involved in it), which leads us 
to conclude that the dose used in the analgesia is rapidly 
metabolized also by the neonate 4,11. In the reports in which 
naloxone was necessary for neonatal resuscitation, remi-
fentanil was used to supplement the general anesthesia in 
infusions > 0.1 μg.kg-1.min-1 and associated to other drugs 
4
. The pharmacokinetic profile of remifentanil in neonates 
is similar to that of older children and adults 12, and remi-
fentanil is used in the neonatal ICU in patients undergoing 
mechanical ventilation and surfactant administration 22. Re-
mifentanil does not bind to NMDA and GABA receptors and 
therefore it is not associated with apoptotic neurodegene-
ration and persistent deficits of memory and learning by the 
newborn when used in pregnant patients 3.
Remifentanil in analgesia for labor effectiveness 
and maternal satisfaction
The first reports on the use of remifentanil for analgesia du-
ring labor involved pregnant patients that presented some 
type of absolute contraindication to neuraxial analgesia and 
agreed to receive an alternative analgesic technique 24. The 
first study that reported the use of the drug in healthy patients 
was published in the year 2000 25. The pharmacokinetic pro-
file of remifentanil suggested the possibility of its use in bolus, 
thus matching the peak of the action with the peak of the pain 
produced by the uterine contractions. In this study, the drug 
was administered to four parturients as manual bolus at the 
start of the contractions perceived by the uterine dynamics. 
The results showed that there was a delay in the start of the 
action in relation to the contractions and the peak of the anal-
gesic action occurred during the interval between them. The 
final conclusion was that remifentanil was not effective as an 
analgesic technique for labor 25. Computerized simulations of 
the concentration in an effector site had already predicted a 
half-life of equilibrium (blood-site effector) of 1.3-1.6 minutes 
and a study that analyzed the effect on the ventilator pattern 
in healthy volunteers with a bolus of 0.5 μg.kg-1 showed that 
the start of the effect occurred in 30 seconds with a peak in 
2.5 minutes. These data suggested that the bolus infusion 
in the beginning of the uterine dynamics would make it diffi-
cult to match to the peak effect with the peak of the pain 4. 
In 2001, Blair et al. 9 investigated the effectiveness and safety 
of PCA with remifentanil in 21 parturients. The drug was used 
in an initial bolus of 0.25 μg.kg-1, with a minimum interval (lo-
ckout time) of 2 minutes, gradual increase up to a maximum 
dose of 1 μg.kg-1 and in association or not with a continuous 
infusion of 0.025 to 0.05 μg.kg-1.min-1. There was a consi-
derable decrease in the pain score in 90% of the patients, 
without the need to administrate an associated continuous 
infusion. There were no significant decreases in the fetal car-
diography and the Apgar scores and blood pH values of the 
umbilical cord remained within normal ranges. The authors 
concluded, then, that the technique was safe and resulted in 
analgesia that in spite of being incomplete was acceptable 
during labor.
In a case report published in 2002, Owen et al. 26 re-
ported the use of remifentanil in a morbidly obese patient 
with antiphospholipid syndrome, severe thrombocytopenia, 
kidney failure, preeclampsia and epigastric pain (with nor-
mal liver function and abdominal ultrasound results). Re-
mifentanil was used as a continuous infusion at doses that 
varied from 0.05 μg.kg-1.min-1 and 0.2 μg.kg-1.min-1. This 
case report stood apart from others due to fact that the in-
fusion was maintained for 34 consecutive hours. The mean 
pain score obtained was 4 in 10 and although the total pain 
control (score < 2 in 10) was not obtained, the researchers 
reported that the patient, family members and obstetric 
team were satisfied with the degree of analgesia attained. 
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In the same year, Volmanen et al. 15 used remifentanil as 
PCA infusion for a period of 60 minutes while evaluating 17 
healthy pregnant patients. In this study, an initial bolus of 
0.2 μg.kg-1 was used (lockout of 1 minute), which was admi-
nistered as soon as the patient perceived the first signs of 
uterine contraction, with an increase of 0.2 μg.kg-1 per dose 
when the analgesia was ineffective (up to a maximum of 
0.8 μg.kg-1). All patients reported adequate pain relief (sco-
res varying from 3.1 to 5.2 in a scale of 10), with a mean 
bolus of 0.4 μg.kg-1 and a maximum bolus of 0.8 μg.kg-1. 
In 2005, Evron et al. 17 compared in a double-blind stu-
dy PCA with remifentanil with intravenous meperidine in 88 
parturients ASA I and II who did not wish initially to receive 
neuraxial analgesia. The dose in bolus of remifentanil was 
initially 20 μg (lockout of 3 minutes), with increases of 5 
μg.kg-1 per dose in case of insufficient analgesia up to a 
maximum of 1,500 μg.hour-1. Meperidine was given as an 
initial dose of 75 mg per patient, with additional doses of 
50 mg in case of insufficient analgesia up to a maximum 
of 200 mg. The doses of remifentanil ranged from 0.27 to 
0.93 μg.kg-1 per dose and were more effective than mepe-
ridine in the control of pain, with higher scores of maternal 
satisfaction and lower sedative effect. Blair et al. 27 also 
compared PCA with remifentanil (at doses of 40 μg.kg-1 
bolus with 2-minute intervals) with PCA using meperidine 
(5 mg with a minimum interval of 10 minutes). The pain 
scores were similar for both drugs, but the level of satisfac-
tion with the analgesia was higher in the group that used 
remifentanil.
Volmanen et al. 16 conducted another randomized and 
double-blind study in 2005 using PCA with remifentanil, this 
time compared to nitrous oxide. In this study, 15 patients 
alternated remifentanil and nitrous for periods of 20 mi-
nutes with a wash-out of 20 minutes between techniques. 
Remifentanil was used as PCA in bolus of 0.4 μg.kg-1 (lo-
ckout of 1 minute) with consecutive increases (without a 
ceiling dose) and the nitrous oxide was offered through a 
facial mask at a concentration of 50%. Both medications 
were started as soon as the patient perceived the first 
sign of uterine contraction. The decrease in the pain sco-
re was higher during the use of remifentanil, when com-
pared to the nitrous oxide (1.5×0.5 in a scale of 10, with 
p < 0.001), and 14 of the 15 patients chose remifentanil as 
the best analgesic technique.
Volikas et al. 14 investigated the use of remifentanil by 
PCA in 50 parturients in an observational prospective stu-
dy. A dose in bolus of 0.5 μg.kg-1 (lockout of 2 minutes) was 
used and the results showed mean pain scores of 46 mm 
(in 100 mm). This study investigated the plasma concen-
trations of remifentanil in the mother and the blood of the 
umbilical cord and the data obtained confirmed previous 
results of transplacental crossing and fetal metabolism. In 
2007, Balki et al. 19 compared two regimens of remifentanil 
use in bolus by PCA associated with continuous infusion. 
Both groups started analgesia with a continuous infusion of 
0.025 μg.kg-1.min-1 associated to a bolus by PCA of 0.25 
μg.kg-1 (lockout of 2 minutes). In the first group, the rate of 
continuous infusion was maintained constant and the bo-
lus was increased when necessary by 0.25 μg.kg-1 up to a 
maximum of 1 μg.kg-1. In the second group the bolus dose 
was fixed at 0.25 μg.kg-1 and the rate of continuous infusion 
was increased when necessary by 0.025 μg.kg-1.min-1 up to 
a maximum of 0.1 μg.kg-1.min-1. The results showed mean 
pain and maternal satisfaction scores that were equivalent 
in the two groups, with a higher incidence of side effects in 
the second group.
Recently, Volmanen et al. 2 compared the epidural anal-
gesia with PCA with remifentanil. The study was randomi-
zed, double-blind and included 45 patients. The epidural 
analgesia was performed with a bolus of 10 mL of levobu-
pivacaine solution of 0.625 mg.mL-1 associated to PCA with 
fentanyl 2μg.kg-1, and remifentanil was given in bolus of 
0.3 with progressive increase up to maximum dose of 0.7 
μg.kg-1, also as PCA. The data obtained showed that the 
epidural anesthesia presented lower pain scores (means of 
5.2 for the epidural anesthesia x 7.3 for remifentanil), but 
the evaluation of pain relief (in a scale of 0 to 4) showed a 
similar result in both groups. The increase in the threshold 
of tolerance to pain was discussed in this study and it is a 
phenomenon that has been observed and described with 
the use of opioids in several situations. It seems to be cau-
sed by the association of sedation, euphoria and well-being 
connected with the use of these drugs and, during the anal-
gesia for labor, it seems to be responsible for increasing the 
satisfaction levels even when the scores of pain are less 
adequate 2,16.
Table I shows a summary of the main studies conducted 
with their respective doses, mean decrease in pains cores 
and incidence of conversion to epidural anesthesia. As shown 
in the table, some of these studies evaluated the rate of con-
version to neuraxial analgesia due to the patient’s request and 
the authors used this information as one of the parameters for 
the assessment of maternal satisfaction. The values obtained 
from all studies were between 5 and 10.8% except for the 
study by Thurlow which presented a rate of conversion of 38% 
4,11
. In the study by Volmanen 2, 86% of the patients receiving 
remifentanil chose to maintain this technique throughout the 
labor.
An important aspect to be discussed is that the analgesia 
represents only one of the components of maternal satis-
faction during the labor experience and that complete anal-
gesia (pain score < 2 in 10) is not among the most important 
aspects when the patient rates the level of satisfaction. A re-
view of 137 studies involving more than 14,000 parturients in 
different countries showed that personal expectations, good 
relation with/trust in the obstetric team, constant follow-up, 
adequate support and possibility of making choices and con-
senting with decisions were the factors that had the highest 
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influence on satisfaction 29. The lack of satisfaction when 
related to pain is associated to the unavailability or delay 
in the moment of analgesia introduction, either neuraxial or 
alternative 22. Therefore, even if remifentanil is not capable 
of eliminating all the pain-related discomfort associated to 
the contractions it represents a good alternative to epidural 
analgesia if the maternity ward can offer the key elements 
described in the conduction of the labor procedure.
In the last study, published until the end of this review 
article, an Italian group 30 presented the use of remifentanil 
in continuous infusion without bolus with an initial dose of 
0.025 μg.kg-1.min-1 and gradual increases every 3 minutes 
until adequate analgesia was achieved or a maximum dose 
of 0.15 μg.kg-1.min-1 was used. The study was conducted in 
a maternity ward in which neuraxial analgesia is not routinely 
available. The mean score of pain 30 minutes after the infu-
sion was 3.6 + 1.5 in 10, and 93% of the patients were satis-
fied with the received analgesia 30.
Our group is currently conducting two clinical trials using 
intravenous remifentanil as analgesic technique for labor as a 
continuous infusion, without bolus, with initial doses of 0.025 
μg.kg-1.min-1 and a maximum dose of 0.15 μg.kg-1.min-1. Our 
preliminary results are extremely promising, mainly at the first 
stage, and we did not observe relevant maternal or fetal side 
effects. We have, at this time, incorporated this technique as 
the choice for patients who present contraindication to the 
neuraxial block.
Controversies and perspectives
The information presented here show that remifentanil has the 
potential to occupy an alternative position as analgesic tech-
nique during labor. Some questions discussed here, however, 
deserve attention and remain controversial with the data that 
have been published to date.
The first one concerns the infusion regimen used. In the 
current context, several forms of infusion and doses have 
been studies and there is no consensus regarding which 
one is more effective and safe. From the pharmacokinetic 
point of view, remifentanil has a profile that seems to be 
more compatible with the PCA form of administration. In 
the studies that have performed, the doses in bolus ranged 
from 0.2 to 0.93 μg.kg-1 11. This type of infusion, however, 
tends to result in a higher incidence of side effects, coinci-
ding with the peak of action of the bolus and requires skill 
from the patient to synchronize this peak of analgesia with 
the contractions. The continuous infusion at low doses also 
seems to be an adequate alternative associated or not to 
doses in bolus, but studies employing this type of regimen 
are still scarce, although they have shown promising re-
sults.
Therefore, additional studies are necessary to establish the 
most adequate, efficient and safe way to employ remifentanil. 
However, it is important to remember that historically many 
controlled studies were necessary along the years to determi-
ne the adequate doses for the currently employed neuraxial 
techniques.
Remifentanil crosses the placental barrier easily and for 
that reason it can have potent and prompt effects on the fetus 
and the newborn. The descriptions of the use of remifentanil 
in anesthesia for in utero surgeries (EXIT) and Cesarean sec-
tions using higher doses than the ones used for analgesia, 
showed the occurrence of fetal immobility and loss of variabi-
lity of fetal heartbeats 10. However, studies to carefully assess 
these effects in the fetus and neonate with the doses used in 
analgesia, using continuous monitoring of cardiotocography 
and arterial blood gases of blood from the umbilical cord are 
still necessary.
Regarding the costs, there were no data in literature 
comparing the costs of analgesia using remifentanil with 
the other techniques. An analysis performed in our institu-
tion showed no significant difference between the costs with 
the epidural technique (considering the use of the cathe-
ter needle, anesthetic solutions and material sterilization) 
when compared to analgesia with remifentanil (considering 








Patients that chose conversion 
to epidural analgesia 
Blair (2001) 9 0.25-0.5 2 min Mean = 50 mm 2 in 21 (9.5%)
Thurlow (2002) 28 0.20 2 min Mean = 48 mm 7 in 18 (38%)
Volmanen (2005) 16 0.4 1 min Decrease of 15 mm –
Blair (2005) 27 40 μg (fixed) 2 min Mean = 64 mm 2 in 20 (10%)
Volmanen (2002) 15 0.2-0.8 1 min Decrease of 42 mm –
Evron (2005) 17 0.27-0.93 3 min Mean = 35 mm 8 in 88 (10.8%)
Volikas (2005) 14 0.5 2 min Mean = 46 mm 5 in 50 (10%)
Balki (2007) 19 0.25 + CI 2 min No information 1 in 20 (5%)
Volmanen (2008) 2 0.1-0.9 1 min Mean = 73 mm –
CI – continuous infusion
Modified from Hill D et al. – The use of remifentanil in Obstetrics. Anesthesiol Clin, 2008;26:169-82.
REMIFENTANIL AS ANALGESIA FOR LABOR
Revista Brasileira de Anestesiologia 339
Vol. 60, No 3, May-June, 2010
loaned infusion pumps, supports, extensors and mean cost 
of the medication).
As it occurs with some drugs routinely employed in preg-
nant patients (such as fentanyl by spinal administration) re-
mifentanil has not been released for use during pregnancy. 
This isolated fact does not represent an obstacle to its use, 
but the number of studies and patients that received this 
medication is still limited to justify the routine use of the 
technique.
CONCLUSION
Remifentanil as continuous infusion at a maximum dose of 
0.15 μg.kg-1.min-1 associated or not to a bolus administe-
red by PCA seems to result in an acceptable and clinically 
satisfactory mean decrease in pain scores during labor, 
apparently without interfering with its evolution. The des-
cribed side effects are minimal and easily reversible in the 
mother and newborn and the technique does not affects 
the parturient’s capacity to experience the act of delivering. 
Although the available data do not allow the substitution of 
the neuraxial techniques by remifentanil, the drug is proba-
bly one of the best currently available alternatives for pa-
tients that for some reason do not wish to or cannot have 
a neuraxial block. In these cases, its better use is during 
analgesia for labor. However, the number of populations 
and studied patients is still low and further studies are ne-
cessary to confirm the initial data, to determine the most 
adequate doses and infusion regimens, cost assessment 
and maternal/fetal safety.
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técnica, dos medicamentos e dos materiais utilizados. Com-
plicações imediatas decorrentes da injeção inadvertida de 
soluções anestésicas no espaço subaracnoideo, subdural e 
intravascular também podem ocorrer com incidências baixas, 
mas não desprezíveis (1:2.900, 1:4.200 e 1:5.000, respecti-
vamente) 5. Tais complicações não devem, na prática, repre-
sentar uma limitação ao emprego das técnicas neuroaxiais, 
mas, em algumas situações, geram na paciente receio ou 
mesmo recusa em aceitar o procedimento.
Nos casos em que não é possível a realização da anal-
gesia neuroaxial, as opções terapêuticas alternativas são 
escassas e precárias, sendo, em geral, restritas à analge-
sia sistêmica com opioides ou inalatória (utilizando prin-
cipalmente o óxido nitroso). Tais técnicas, no entanto, 
oferecem resultados pouco otimistas, havendo, em algu-
mas publicações, sérias dúvidas a respeito de sua eficácia 
analgésica 6-8. Desse modo, é desejável e muito esperado 
o desenvolvimento de uma técnica alternativa ao bloqueio 
neuroaxial para uso em analgesia de parto. Este artigo teve 
como objetivo avaliar, com base em uma revisão da litera-
tura, o papel do remifentanil como opção para as situações 
em que a gestante não quer ou não pode receber a anal-
gesia neuroaxial.
Uso de opioides em analgesia de parto
A relação da anestesia obstétrica com os opioides ao longo 
dos tempos não tem sido fácil. Os relatos de sedação, náu-
seas, vômitos, retardo no tempo de esvaziamento gástri-
co e depressão respiratória (da mãe e do recém-nascido), 
Remifentanil em Analgesia para o Trabalho de Parto
Eliane C S Soares 1, Michelle R Lucena 2, Renata C Ribeiro 3, Letícia L Rocha 4, Walkíria W Vilas Boas, TSA 5
Resumo: Soares ECS, Lucena MR, Ribeiro RC, Rocha LL, Vilas Boas WW – Remifentanil em Analgesia para o Trabalho de Parto.
Justificativa e objetivos: As técnicas neuroaxiais representam atualmente os métodos mais efetivos para controle da dor durante o trabalho de parto 
e a analgesia peridural utilizando soluções anestésicas ultradiluídas é considerada o padrão ouro, promovendo alívio adequado da dor com mínimos 
efeitos colaterais. Em algumas situações, no entanto, o emprego dessas técnicas é limitado pela existência de contraindicações maternas ou obstácu-
los estruturais e materiais. Nestes casos, as opções alternativas ainda são precárias e escassas, oferecendo resultados pouco otimistas e de eficácia 
questionável.
Conteúdo: Este artigo apresenta, com base em uma revisão da literatura, as informações disponíveis relacionadas ao emprego do remifentanil 
como técnica alternativa para a analgesia de parto discutindo aspectos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, eficácia analgésica, satisfação 
materna e efeitos colaterais maternos e fetais.
Conclusões: Os dados iniciais apontam o remifentanil como uma opção promissora a ser empregada nas situações em que a gestante não quer 
ou não pode receber a analgesia neuroaxial.
Unitermos: ANALGÉSICOS, Opioides: remifentanil; ANALGESIA, Obstétrica.
[Rev Bras Anestesiol 2010;60(3): 334-346] ©Elsevier Editora Ltda.
INTRODUÇÃO
As técnicas neuroaxiais representam atualmente os métodos 
mais efetivos para controle da dor durante o trabalho de par-
to 1 e a analgesia peridural utilizando soluções anestésicas 
ultradiluídas é considerada o padrão ouro, promovendo alí-
vio adequado da dor com mínimos efeitos colaterais 2. Essas 
técnicas, no entanto, não se aplicam a todas as pacientes 
obstétricas 1,3,4. Em alguns casos, sua execução é impossibi-
litada pela presença de contraindicações maternas absolutas 
ou relativas ou pela indisponibilidade de estrutura, material ou 
número adequado de profissionais treinados na instituição. 
Além dessas questões, existe o fato de que as técnicas neu-
roaxiais não são isentas de risco 5. Complicações importan-
tes como dor lombar, cefaleia pós-punção de dura-máter e 
lesões neurológicas podem surgir em função da execução da 
Recebido do Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte, MG
1. Anestesiologista dos Hospitais Odilon Behrens e Vera Cruz; Coordenadora do Serviço 
de Anestesia Obstétrica do Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves, Belo Hori-
zonte, MG
2. Anestesiologista dos Hospitais Odilon Behrens e Socor
3. Anestesiologista do Hospital Odilon Behrens e do Hospital das Clínicas da UFMG
4. ME3 do CET/SBA do IPSEMG
5. Anestesiologista do Hospital Lifecenter; Doutora em Fisiologia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais; Coordenadora do Serviço de Aneste siologia do Hospital Odilon Behrens; 
Responsável pelo CET/SBA HC/UFMG
Submetido em 6 de outubro de2009
Aprovado para publicação em 10 de fevereiro de 2010
Endereço para correspondência: 
Dra. Eliane Cristina de Souza Soares
Rua Sebastião Fabiano Dias, 233/2004A
Belvedere
30320-690 – Belo Horizonte, MG
Email: elianecssoares@gmail.com
Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND
Revista Brasileira de Anestesiologia 341
Vol. 60, No 3, Maio-Junho, 2010
REMIFENTANIL EM ANALGESIA PARA O TRABALHO DE PARTO
combinados com uma eficácia analgésica duvidosa, têm 
limitado seu uso durante o trabalho de parto 4. Um opioi-
de intravenoso ideal deveria produzir analgesia adequada 
sem interferência no padrão das contrações uterinas, na 
cardiografia fetal, e seu efeito no padrão respiratório da 
mãe e do recém-nascido deveria ser mínimo, a fim de que 
a administração pudesse ser continuada até o final do pe-
ríodo expulsivo 4.
Entre os opioides atualmente empregados, a meperidina é 
a mais utilizada e estudada. A maioria dos trabalhos mostra 
que a meperidina produz certo grau de analgesia, mas com 
falhas ou resposta insuficiente em um grande número de ca-
sos, levando alguns autores a sugerir que ela age muito mais 
como um sedativo do que como um analgésico 7,9. A depres-
são fetal prolongada associada ao seu uso é um efeito bem 
documentado. Ela ocorre em virtude da meia-vida prolongada 
da droga (2,5 a 3 horas na mãe e 18 a 23 horas no neona-
to) e do acúmulo de metabólitos ativos. A normeperidina, por 
exemplo, tem meia-vida de 60 horas e pode ser responsável 
por depressão respiratória neonatal persistente por até 3 a 5 
dias após o nascimento mesmo após o uso de baixas doses 
de meperidina 7. Além desses problemas, a meperidina afe-
ta a motilidade gástrica materna, modifica a cardiotocografia 
e está relacionada à acidose fetal em análise do sangue de 
cordão umbilical 10.
O fentanil, um opioide altamente lipossolúvel com grande 
ligação proteica e potência 800 vezes superior à da mepe-
ridina, apresenta resultados de analgesia superiores com 
pico de ação de 3 a 4 minutos após a infusão em bolus. No 
entanto, o fentanil apresenta diversos efeitos adversos no 
neonato, com alta incidência de uso de naloxona no pós-
parto imediato, baixos escores neurocomportamentais até 
7 dias após o nascimento e impacto adverso, dose-depen-
dente, na capacidade de amamentação logo após o parto 7. 
O uso do alfentanil também já foi avaliado e a droga mos-
trou resultados de analgesia inferiores quando comparada 
ao fentanil, com escores neurocomportamentais neonatais 
mais baixos que os encontrados nas  gestantes que rece-
beram meperidina 7. O sufentanil é amplamente utilizado 
em analgesia neuroaxial com bons resultados, mas o uso 
venoso é muito limitado devido aos efeitos potenciais de 
deposição placentária e depressão respiratória no recém-
nascido 7.
Assim, nenhum dos opioides tradicionalmente utilizados 
e estudados apresenta eficácia ou perfil farmacocinético 
que os aproximem do opioide ideal para uso em analgesia 
de parto. O remifentanil, introduzido no mercado no início 
da década de 1990, representa uma possibilidade real no 
desenvolvimento dessa alternativa. Por mais de uma déca-
da, as propriedades do remifentanil foram exploradas em 
estudos de anestesia cirúrgica, sedação e analgesia pós-
operatória em populações não obstétricas 11. A aplicação 
em anestesia obstétrica só foi iniciada em 1998, quando 
um estudo estabeleceu o perfil farmacocinético da droga 
em gestantes e no neonato 12. A partir desse estudo, uma 
série de relatos de caso e ensaios clínicos foi conduzida 
e mostrou o potencial do remifentanil para tornar-se uma 
nova opção em analgesia para o trabalho de parto.
Remifentanil em obstetrícia
Farmacocinética e farmacodinâmica
O remifentanil é um opioide sintético quimicamente relacio-
nado ao fentanil que apresenta características únicas pela 
presença de radicais do tipo éster em sua estrutura quími-
ca. É um agonista seletivo μ, com pKa = 7,07 (base fraca), 
pouco lipossolúvel e com grande ligação proteica (±70%, 
principalmente a alfa-1 glicoproteína ácida) 13. Apresenta 
rápido início de ação (± 60 segundos) e é metabolizado 
através de hidrólise por esterases plasmáticas e teciduais 
não específicas, o que resulta em rápido metabolismo e 
tempo de ação ultracurto (meia-vida sensível ao contex-
to de 3 a 5 minutos) e impede o acúmulo da droga após 
a administração prolongada 13,14. Seus metabólitos, todos 
inativos, são eliminados na urina, e ele é antagonizado 
pela naloxona 14. O remifentanil atravessa livremente a 
placenta, mas é rapidamente redistribuído e metabolizado 
pelo neonato que já tem esterases plasmáticas e teciduais 
suficientes para sua degradação 12,14. A relação da con-
centração do remifentanil na veia umbilical/artéria uterina 
é de 0,88, mostrando que há rápida passagem do sangue 
materno para o fetal, enquanto a relação entre as concen-
trações na artéria e na veia umbilical é de 0,29, sugerindo 
importante metabolização e redistribuição 4,14. O clearance 
do remifentanil nas gestantes parece ser duas vezes maior 
que nas pacientes não grávidas, mostrando que alterações 
fisiológicas da gravidez talvez sejam as responsáveis por 
essa diferença em razão de mudanças do volume de dis-
tribuição, menor concentração de proteínas plasmáticas e 
aumento da atividade de esterases não específicas 4,10,12.
A administração do remifentanil é simples, sendo necessária 
a obtenção de uma via venosa e a disponibilidade de uma bom-
ba de infusão contínua com equipos de soro compatíveis.
Os principais efeitos adversos observados em gestantes 
foram náuseas, vômitos, prurido, sedação e depressão res-
piratória 2,4,9-11,14-18.
A incidência de náuseas e vômitos foi variável, chegando a 
até 48% em um dos estudos 4,9. No entanto, como eles ocor-
rem com certa frequência durante o trabalho de parto, mesmo 
sem nenhuma analgesia, é necessário estimar e distinguir a 
incidência diretamente ligada ao uso de opioides 2,4,9. A as-
sociação entre aumento da incidência de náuseas e uso de 
remifentanil na analgesia do trabalho de parto não foi estatis-
ticamente significativa nos trabalhos já publicados 2,14-17. Em 
um estudo aleatório, controlado e duplo cego comparando 
remifentanil e analgesia peridural controlada pela paciente, 
a presença de náuseas foi observada em algumas pacientes 
antes do início da técnica analgésica e os resultados finais 
mostraram que, contrariamente ao que se esperava, a inci-
dência de náuseas diminuiu após o início da analgesia no 
grupo que recebeu remifentanil 2.
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Alguns estudos mostraram a ocorrência de prurido, nor-
malmente leve a moderado e sem relato de necessidade 
de tratamento 9,14. Há relato do uso da droga em uma pa-
ciente apresentando prurido secundário à colestase gesta-
cional e, nesse caso, não houve aumento do sintoma após 
o início do opioi de 14. Um estudo preliminar utilizando remi-
fentanil via analgesia controlada pela paciente (ACP) apre-
sentou uma paciente com prurido generalizado em que a 
droga foi descontinuada 14.
A sedação foi descrita em vários casos, mas sempre leve 
e raramente associada à apneia 4,10. Existem raros relatos 
de sedação excessiva com necessidade de ventilação assis-
tida 18,19. Praticamente todos os estudos publicados mostram 
episódios de alteração do padrão respiratório e dessaturação 
(sem apneia e com valores de SpO2 maiores que 90%). Es-
ses efeitos, contudo, foram transitórios e facilmente corrigidos 
com o uso de oxigênio nasal suplementar e redução da dose 
utilizada 10. Em virtude de tais relatos, no entanto, o remi-
fentanil deve ser usado em pacientes com acompanhamento 
constante e monitoração contínua da saturação de oxigênio 
e o profissional deve ter à disposição uma fonte de oxigê -
nio suplementar para uso em cateter nasal ou máscara facial 
e equipamento adequado para ventilação assistida e ressus-
citação 2,4,10,11,14-17.
Não há nenhuma evidência de instabilidade hemodinâmica 
com o uso de remifentanil 14. O desenvolvimento de tolerância 
aguda foi observado com vários opioides. Entretanto, estudos 
em voluntários e observação de pacientes de terapia intensi-
va mantidos com infusão contínua de remifentanil (para faci-
litar ventilação mecânica) não evidenciaram a ocorrência de 
tolerância aguda 20,21.
Alguns autores estudaram os efeitos dos diferentes opio-
ides (incluindo remifentanil) e anestésicos locais no múscu-
lo uterino isolado de ratas grávidas 10. Os resultados mos-
traram que esses dois grupos de medicamentos reduzem a 
contratilidade da fibra muscular uterina. Tais medicamentos, 
quando utilizados por via peridural ou espinhal, não atingem 
concentrações plasmáticas suficientes para induzir os efeitos 
descritos anteriormente, mas, quando utilizados por via endo-
venosa, podem alcançar as concentrações empregadas nos 
experimentos10. Porém, ainda não existem estudos clínicos 
que mostrem resultados in vivo semelhantes aos apresenta-
dos in vitro. 
Não houve nenhuma associação entre a infusão de remi-
fentanil e qualquer deterioração na cardiotocografia que indi-
casse intervenção ou investigação, assim como nas amos-
tras de sangue fetal. Uma variabilidade transitória no traçado 
foi notada, mas são efeitos muito menos frequentes que os 
observados com a administração sistêmica de outros opioi-
des 2,11,14,15. Os índices de Apgar e pH de sangue do cordão 
umbilical não apresentaram desvios da normalidade 2,9,12,14. 
Nenhum estudo em analgesia demonstrou necessidade de 
uso neonatal de naloxona ou índice de Apgar inesperada-
mente baixo (sem outras razões envolvidas), o que leva a 
concluir que a dose utilizada para analgesia é rapidamente 
metabolizada também pelo neonato 4,11. Nos relatos em que 
a naloxona foi necessária para reanimação neonatal, o re-
mifentanil foi utilizado para suplementar anestesia geral em 
infusões maiores que 0,1 μg.kg-1.min-1 e associado a outras 
drogas 4. O perfil farmacocinético do remifentanil em neona-
tos é semelhante ao das crianças mais velhas e adultos 12, e o 
remifentanil é utilizado na UTI neonatal em pacientes em ven-
tilação mecânica e uso de surfactante 22. O remifentanil não 
se liga a receptores NMDA e GABA e parece não estar, por-
tanto, associado à neurodegeneração apoptótica e a déficits 
persistentes de memória e aprendizagem no recém-nascido 
quando utilizado em gestantes 3.
Remifentanil em analgesia de parto
Eficácia analgésica e satisfação materna
Os primeiros relatos de uso do remifentanil em analgesia 
de parto envolveram casos de gestantes que apresentavam 
alguma contraindicação absoluta à analgesia neuroaxial e 
concordaram em receber uma técnica analgésica alternati-
va 24. Em 2000, foi publicado o primeiro estudo que apresen-
tou o uso em pacientes hígidas 25. O perfil farmacocinético 
do remifentanil sugeria a possibilidade de utilização em bo-
lus, permitindo coincidir o pico de ação com o pico de dor 
produzido pelas contrações uterinas. Nesse estudo, a droga 
foi administrada em quatro parturientes em bolus manuais 
no início das contrações percebidas pela dinâmica uterina. 
Os resultados mostraram que havia atraso do início de ação 
em relação às contrações e que o pico do efeito analgésico 
ocorria no intervalo entre as mesmas. A conclusão final foi 
de que o remifentanil não se mostrou efetivo como técnica 
analgésica para o trabalho de parto 25. Simulações computa-
dorizadas da concentração em sítio efetor já tinham previsto 
meia-vida de equilíbrio (sangue-sítio efetor) de 1,3-1,6 minu-
to, e um estudo que analisou o efeito no padrão ventilatório 
em voluntários sadios com bolus de 0,5 μg.kg-1 mostrou que 
o início do efeito ocorria em 30 segundos, com pico em 2,5 
minutos. Esses dados sugeriram que com a infusão de bolus 
no início da dinâmica uterina seria difícil coincidir o pico de 
efeito com o pico de dor 4.
Em 2001, Blair e col. 9 investigaram a eficácia e a segu-
rança do remifentanil via ACP em 21 parturientes. A droga 
era usada em um bolus inicial de 0,25 μg.kg-1, com intervalo 
mínimo (lockout) de 2 minutos, aumento gradativo até dose 
máxima de 1 μg.kg-1 e em associação ou não a uma infu-
são contínua de 0,025 a 0,05 μg.kg-1.min-1. Houve redução 
considerável no escore de dor em 90% das pacientes sem 
a necessidade de infusão contínua associada. Não houve 
reduções significativas na cardiografia fetal e os valores de 
Apgar e pH do sangue de cordão umbilical permaneceram 
dentro dos limites da normalidade. Os autores concluíram, 
então, que a técnica era segura e promovia uma analgesia 
que, apesar de incompleta, era aceitável durante o trabalho 
de parto. 
Em um relato de caso publicado em 2002, Owen e col. 
26
 mostraram o uso de remifentanil em uma gestante obesa 
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mórbida portadora de síndrome antifosfolípide, plaquetope-
nia grave, insuficiência renal, pré-eclâmpsia e dor epigástrica 
(com provas de função hepática e ultrassom abdominal sem 
alterações). O remifentanil foi utilizado em infusão contínua 
com doses que variaram entre 0,05 μg.kg-1.min-1 e 0,2 μg.kg-1.
min-1. Esse relato de caso se destacou dos demais pelo fato 
de que a infusão foi mantida por 34 horas consecutivas. O 
escore médio de dor obtido foi de 4 em 10 e, embora o con-
trole total da dor (escore menor que 2 em 10) não tenha sido 
obtido, os pesquisadores relataram que a paciente, familiares 
e equipe obstétrica ficaram satisfeitos com o grau de anal-
gesia obtido. No mesmo ano, Volmanen e col. 15 utilizaram 
o remifentanil em infusão controlada pela paciente durante 
um período de 60 minutos estudando 17 parturientes hígidas. 
Nesse trabalho, foi utilizado um bolus inicial de 0,2 μg.kg-1 (lo-
ckout de 1 minuto) administrado assim que a paciente perce-
bia os primeiros sinais de início da contração uterina, haven-
do aumento de 0,2 μg.kg-1 por dose caso a analgesia fosse 
inefetiva (até um máximo de 0,8 μg.kg-1). Todas as pacientes 
relataram alívio adequado da dor (escores variando de 3,1 a 
5,2 em uma escala de 10), com um bolus médio de 0,4 μg.kg-1 
e máximo de 0,8 μg.kg-1. 
Em 2005, Evron e col. 17 compararam em estudo duplo-
cego e aleatório o remifentanil via ACP com meperidina 
venosa em 88 parturientes ASA I e II que não desejavam 
inicialmente receber analgesia neuroaxial. A dose em bo-
lus de remifentanil era inicialmente de 20 μg (lockout de 3 
minutos), com aumentos de 5 μg.kg-1 por dose em caso de 
analgesia insuficiente até o máximo de 1.500 μg.hora-1. A 
meperidina foi dada em dose inicial de 75 mg por pacien-
te, com doses adicionais de 50 mg em caso de analgesia 
insuficiente até o máximo de 200 mg. As doses de remifen-
tanil utilizadas variaram de 0,27 a 0,93 μg.kg-1 por dose e 
foram mais efetivas que a meperidina no controle da dor, 
com maiores escores de satisfação materna e menor efeito 
sedativo. Blair e col. 27 também compararam o remifentanil 
via ACP (em doses de 40 μg.kg-1.bolus com intervalo de 2 
minutos) com a meperidina via ACP (5 mg com intervalo 
mínimo de 10 minutos). Os escores de dor foram similares 
para ambas as drogas, mas o nível de satisfação com a 
analgesia foi maior no grupo que usou o remifentanil.
Volmanen e col. 16 realizaram em 2005 outro trabalho alea-
tório e duplo-cego utilizando remifentanil via ACP, dessa vez 
comparado ao óxido nitroso. Nesse estudo, 15 pacientes usa-
vam ora remifentanil, ora óxido nitroso, em períodos de 20 
minutos e com intervalo (wash-out) de 20 minutos entre as 
técnicas. O remifentanil foi utilizado via ACP em bolus de 0,4 
μg.kg-1 (lockout de 1 minuto) com aumentos sucessivos (sem 
dose teto) e o óxido nitroso era oferecido por máscara facial 
em concentração de 50%. Os dois medicamentos eram inicia-
dos assim que a gestante percebia o primeiro sinal de início 
da contração uterina. A redução no escore de dor foi maior 
durante o uso do remifentanil com relação ao óxido nitroso 
(1,5×0,5 em uma escala de 10, com p < 0,001) e 14 das 15 
pacientes apontaram o remifentanil como a melhor técnica 
analgésica.  
Volikas e col. 14 investigaram o uso de remifentanil via 
ACP em 50 parturientes, em um estudo prospectivo observa-
cional. Foi utilizada dose em bolus de 0,5 μg.kg-1 (lockout de 
2 minutos) e os resultados mostraram escores médios de dor 
de 46 mm (em 100 mm). Nesse estudo, foram investigadas 
as concentrações plasmáticas de remifentanil na mãe e no 
sangue de cordão umbilical e os dados obtidos confirmaram 
os resultados anteriores de passagem transplacentária e me-
tabolismo fetal. Em 2007, Balki e col. 19 compararam dois re-
gimes de uso do remifentanil em bolus via ACP associado à 
infusão contínua. Ambos os grupos iniciavam a analgesia com 
uma infusão contínua de 0,025 μg.kg-1.min-1 associada a bolus 
via ACP de 0,25 μg.kg-1 (lockout de 2 minutos). No primeiro 
grupo, a taxa de infusão contínua era mantida constante e os 
bolus eram aumentados, quando necessário, em 0,25 μg.kg-1 
até o máximo de 1 μg.kg-1. No segundo grupo, a dose do bo-
lus era fixada em 0,25 μg.kg-1 e a taxa de infusão contínua 
era aumentada quando necessário em 0,025 μg.kg-1.min-1 até 
o máximo de 0,1 μg.kg-1.min-1. Os resultados mostraram es-
cores médios de dor e satisfação maternal equivalentes nos 
dois grupos com maior incidência de efeitos colaterais no se-
gundo grupo.
Recentemente, Volmanen e col. 2 compararam a analge-
sia peridural com remifentanil via ACP. O estudo foi duplo-
cego, aleatório e incluiu 45 pacientes. A analgesia peridural 
foi rea lizada com bolus de 10 mL de solução de levobupiva-
caína 0,625 mg.mL-1 associado ao fentanil 2 μg.kg-1 via ACP 
e o remifentanil era infundido em bolus de 0,3 com aumento 
progressivo até a dose máxima de 0,7 μg.kg-1, também via 
ACP. Os dados obtidos mostraram que o bloqueio peridural 
apresentou valores de escore de dor menores (médias de 5,2 
para a peridural x 7,3 para o remifentanil), mas a avaliação 
do alívio da dor (em uma escala de 0 a 4) mostrou resultado 
semelhante nos dois grupos. O aumento do limiar de tole-
rância à dor foi discutido nesse estudo e é um fenômeno já 
observado e descrito com o uso de opioides em várias situa-
ções. Ele parece ser decorrente da associação de sedação, 
euforia e bem-estar ligado ao uso dessa classe de drogas e, 
na analgesia de parto, parece ser responsável por tornar os 
índices de satisfação mais altos mesmo diante de escores de 
dor menos adequados 2,16.
A Tabela I mostra um resumo dos principais trabalhos 
realizados com as doses, redução média nos escores de 
dor e incidência de conversão para técnica peridural. Como 
mostrado na tabela, alguns desses trabalhos avaliaram o 
índice de conversão para analgesia neuroaxial por solicita-
ção da gestante, e os autores utilizaram esse dado como 
um dos parâmetros para avaliação da satisfação materna. 
Os valores obtidos em todos os estudos situavam-se entre 
5% e 10,8%, com exceção do trabalho de Thurlow, que 
apresentou um índice de conversão de 38% 4,11. No estudo 
de Volmanen 2, 86% das pacientes recebendo remifentanil 
escolheram manter a técnica durante todo o trabalho de 
parto.
Um aspecto importante a ser comentado é que a analge-
sia representa apenas um dos componentes da satisfação 
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materna na experiência do parto e que uma analgesia com-
pleta (escore de dor menor que 2 em 10) não está entre os 
aspectos mais importantes quando a paciente opina sobre 
satisfação. Uma revisão de 137 trabalhos envolvendo mais 
de 14.000 mulheres em trabalho de parto em diferentes 
países mostrou que expectativas pessoais, boa relação/
confiança na equipe obstétrica, acompanhamento cons-
tante, suporte adequado e possibilidade de envolvimento 
e consentimento nas decisões tomadas eram os fatores de 
maior influência na satisfação 29. A insatisfação, quando 
relacionada à dor, está ligada à indisponibilidade ou ao 
atraso no momento de introdução da analgesia, seja ela 
neuroaxial ou alternativa 22. Dessa maneira, mesmo que o 
remifentanil não seja capaz de eliminar todo o desconforto 
álgico associado às contrações, ele passa a representar 
uma boa alternativa à analgesia peridural se a maternida-
de for capaz de oferecer os elementos-chave descritos na 
condução do trabalho de parto.
No último trabalho publicado até o momento final desta 
revi são, um grupo italiano 30 apresentou o uso de remifenta-
nil em infusão contínua sem bolus com dose inicial de 0,025 
μg.kg-1.min-1 e aumentos gradativos a cada 3 minutos até a 
obtenção de analgesia adequada ou dose máxima de 0,15 
μg.kg-1.min-1. O estudo foi conduzido em uma maternidade na 
qual a analgesia neuroaxial não é rotineiramente disponível. 
O escore médio de dor após 30 minutos de infusão foi de 3,6 
+ 1,5 em 10, e 93% das pacientes ficaram satisfeitas com a 
analgesia recebida 30.
Nosso grupo conduz atualmente dois ensaios clínicos utili-
zando o remifentanil por via venosa como técnica analgésica 
para o trabalho de parto em regime de infusão contínua, sem 
bolus, com doses iniciais de 0,025 μg.kg-1.min-1 e máxima de 
0,15 μg.kg-1.min-1. Nossos resultados preliminares são extre-
mamente promissores, principalmente no primeiro estágio, 
e não observamos efeitos colaterais maternos ou fetais re-
levantes. Atualmente, já incorporamos essa técnica como a 
de escolha para pacientes que apresentam contraindicação à 
realização do bloqueio neuroaxial.
Controvérsias e perspectivas
As informações apresentadas mostram que o remifentanil 
tem potencial para ocupar uma posição alternativa como 
técnica analgésica durante o trabalho de parto. Algumas 
questões comentadas, no entanto, merecem atenção e 
permanecem controversas com os dados publicados até 
o momento.
A primeira delas diz respeito ao regime de infusão empre-
gado. No contexto atual, diversas formas de infusão e doses 
foram estudadas e não há consenso sobre qual delas é a 
mais eficaz e segura. Do ponto de vista farmacocinético, o 
remifentanil tem um perfil que parece mais compatível com 
o uso na forma de ACP. Nos trabalhos realizados, as doses 
em bolus utilizadas variaram de 0,2 a 0,93 μg.kg-1 11. Essa for-
ma de infusão, contudo, tende a produzir maior incidência de 
efeitos colaterais coincidentes com o pico de ação do bolus 
e exige habilidade da paciente em sincronizar esse pico de 
analgesia às contrações. A infusão contínua em baixas doses 
parece, também, ser uma alternativa adequada, associada ou 
não a doses em bolus, mas trabalhos empregando esse tipo 
de regime ainda são escassos, embora com resultados pro-
missores. Dessa forma, estudos adicionais serão necessá-
rios para se estabelecer a forma mais adequada, eficiente e 
segura do emprego do remifentanil. No entanto, é importante 
lembrar que, historicamente, uma multiplicidade de estudos 
controlados foi também necessária ao longo de vários anos 
para a determinação das doses adequadas para as técnicas 
neuroaxiais empregadas atualmente.
O remifentanil atravessa facilmente a barreira placen-
tária e, por tal razão, pode apresentar efeitos potentes e 
imediatos no feto e no recém-nascido. As descrições de 
uso do remifentanil em anestesia para cirurgias in utero 
(EXIT) e cesarianas empregando doses mais altas que as 
utilizadas em analgesia mostraram a ocorrência de imobi-
lidade fetal e perda da variabilidade dos batimentos fetais 
10
. Entretanto, estudos que examinem atentamente esses 
efeitos no feto e no neonato com as doses usadas em anal-








Pacientes que escolheram conversão 
para analgesia peridural
Blair (2001) 9 0,25-0,5 2 min. Média = 50 mm 2 em 21 (9,5%)
Thurlow (2002) 28 0,20 2 min. Média = 48 mm 7 em 18 (38%)
Volmanen (2005) 16 0,4 1 min. Redução de 15 mm –
Blair (2005) 27 40 μg (fixo) 2 min. Média = 64 mm 2 em 20 (10%)
Volmanen (2002) 15 0,2-0,8 1 min. Redução de 42 mm –
Evron (2005) 17 0,27-0,93 3 min. Média = 35 mm 8 em 88 (10,8%)
Volikas (2005) 14 0,5 2 min. Média = 46 mm 5 em 50 (10%)
Balki (2007) 19 0,25 + IC 2 min. Sem informação 1 em 20 (5%)
Volmanen (2008) 2 0,1-0,9 1 min. Média = 73 mm –
IC – infusão contínua
Modificado de Hill D e col. – The use of remifentanil in Obstetrics. Anesthesiol Clin, 2008;26:169-82.
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gesia e utilizando monitoração cardiotocográfica contínua 
e gasometria arterial de sangue do cordão umbilical ainda 
são necessários.
Com relação aos custos, não foram encontrados dados 
na literatura que comparassem os gastos da analgesia uti-
lizando remifentanil com as demais técnicas. Em um le-
vantamento realizado na nossa instituição, observou-se 
que não houve diferença significativa entre os gastos com 
a técnica peridural (contabilizando o uso de cateter, agu-
lha, soluções anestésicas e esterilização de materiais) em 
comparação à analgesia com remifentanil (considerando 
bombas de infusão em comodato, equipos, extensores e 
gasto médio do medicamento).
Assim como ocorre com algumas drogas rotineiramente 
empregadas em pacientes grávidas (como fentanil por via es-
pinhal), o remifentanil ainda não foi liberado para uso durante 
a gestação. Esse fato isoladamente não representa um obs-
táculo ao seu uso, mas o número de estudos e de pacientes 
que receberam o medicamento ainda é limitado. A parturiente 
deve estar ciente dessas limitações e o consentimento infor-
mado deve ser obtido.
CONCLUSÃO
Remifentanil em infusão contínua, respeitando dose má-
xima de 0,15 μg.kg-1.min-1, associado ou não a bolus via 
ACP, parece produzir uma redução média aceitável e clini-
camente satisfatória nos escores de dor durante o trabalho 
de parto, aparentemente sem interferir em sua evolução. 
Os efeitos colaterais descritos são mínimos e facilmente 
reversíveis na mãe e no recém-nascido, e a técnica não 
afeta a habilidade da gestante em participar da experiência 
do parto. Ainda que com os dados disponíveis o remifenta-
nil não substitua em eficácia analgésica as técnicas neuro-
axiais, ele é provavelmente uma das melhores alternativas 
atualmente disponíveis para as pacientes que, por algum 
motivo, não desejam ou não possam recebê-las. Nesses 
casos, ele encontra sua melhor aplicação em analgesia de 
parto. Entretanto, o número de publicações e de pacientes 
estudadas ainda é pequeno, e novos estudos serão neces-
sários para a confirmação dos dados iniciais, determinação 
de doses e regimes de infusão mais adequados, avaliação 
dos custos e da segurança materna e fetal.
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Resumen: Lucena MR, Soares ECS, Ribeiro RC, Rocha LL, Vilas 
Boas WW – Remifentanil en Analgesia para el Trabajo de Parto.
Justificativa y objetivos: Las técnicas neuroaxiales representan 
actualmente los métodos más efectivos para el control del dolor du-
rante el trabajo de parto, y la analgesia epidural utilizando soluciones 
anestésicas ultradiluidas se considera el estándar oro, promoviendo 
el alivio correcto del dolor con los mínimos efectos colaterales. En 
algunas situaciones, sin embargo, el uso de esas técnicas queda li-
mitado por la existencia de contraindicaciones maternas u obstáculos 
estructurales y materiales. En esos casos, las alternativas todavía 
son precarias y escasas, ofreciendo resultados poco optimistas y de 
una eficacia cuestionable. 
Contenido: Con base en una revisión de la literatura, este artículo 
muestra que las informaciones disponibles relacionadas a lo empleo 
de lo remifetanil como técnica alternativa para la analgesia del parto 
discutindo los aspectos farmacocinéticos, farmacodinamicos, efica-
cia analgésica, satisfacion materna y efectos colaterales maternos 
y fetales. 
Conclusiones: Los datos iniciales nos indican al remifentanil 
como una opción promisoria que podemos usar en las situaciones 
en que la embarazada no quiere o no puede recibir la analgesia 
neuroaxial.
